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国際連携活動の実際とノウハウ : DRFの活動を通し
て
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概ね世界から集まる会議は， Open Repositories 








アメリカで関台芸される SPARC Digital Repositor-
ies Meeting 20 x x (x xには年次が入る，以下
SP ARC DR Meeting) 3) は，主催は SPARC，













CERN W orkshop on Innovations in Scholarly 





































[Open Access Directory J 
Conferences and workshops related to open access 
http:// oad.simmons.ed u/ oad wiki/Even ts 
[D-Lib MagazineJ 


















































































































逆にカジュアルだったのが. SP ARC DR Meeting 
2008で. 2杯分の引き換え券をもらって自由にドリ
ンクを選び. 5分程度のショートプレゼンテーショ
















































































































標題を iFromZero to a ThousandJ (北海道大学の
機関リポジトリの文献数が1000件を超えるまでの
活動を述べる報告であったため)として送ったとこ












選んだ。 OpenScho1arship 2006は. New Cha1-
lenges for Open Access Repositoriesを副題として，























































4. SPARC DR Meeting 2008 
2008年の 11月 17 日 ~18 自の 2 日間にわたり，
SP ARC， SP ARC Europe， SP ARC J apanの共催に
よりボルチモアで開催されたのが， SP ARC Digital 


















































図6 SPAI~C DR 1吐eeting2008のデイスカッション兼
ランチの会場
3きまミは， i A usage-centered approach to the 














































5. Open Repositories 2012へのポスター出展




開催されている。 DRFは英密の RSP(Repositories 
Support Project) と共同で， OR2012 (2012年 7月














年 3 月， DRF， RSP に， UKCoRR (The U nited 








ポスターは，“Sharingexperiences and expertise 
in the professional development of promoting OA 














































































6. ICTK 2012 (インド)での口頭発表
ICTK (InternationaI Conference on Trends in 
Knowledge and Information Dynamics) 201216)と
は， Documentation Research and Training 
Centrel7) (以下， DRTC)の設立 50局年を記念し
て開催された国際会議である。会期は 2012年7月
10日から 13日までの 4日間，ノtンガロールの
Nimhans Convention Centreで行われた(図 8)。
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i翠際連携活動の笑際とノウハウ-DRFの活動を通して
図8 ICTK2012 主会場 (NimhansConvention Centre) 
この思際会議に COARがワークショップを出展


































In Open Access Week 
・山山山比一 Authorsof recommended 
articles 
図9 日本の活動紹介スライド
Questions that you have... 
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アクセスや eリソー ス， semantic webなどが挙げ
られている。
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The practice and know-how of international cooperation activities by the DRF (Digital Repository 
Federation) 
Abstract : The Digita1 Repository Federation (DRF)， operating with financia1 support through the Cyber 
Science 1nfrastructure (CSI) initiative of the Nationa1 1nstitute of 1nformatics， isinvo1ved with numerous 
internationa1 activities re1ating to institutiona1 repositor允s.1n this paper， the authors report on some of the 
activities they have undertaken and the know1edge they have gained， beginning with attending 
internationa1 conferences re1ating to institutiona1 repositories， and then giving ora1 reports， poster sessions， 
and contributing artic1es to overseas open access journals. 
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